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癌抗原MUC1を標的としたDNAワクチン免疫遺伝子治
療の開発とその臨床応用




Clinical application and development of DNA
























直接経費 間接経費 メE泳I三ロt 
平成 16年度 1，800 。 1，800 
平成 17年度 1，800 。 1，800 
総計 3，600 。 3，600 
研究発表
( 1 )学会誌等
1. Success白1tumor eradication w回 achievedby cOIToboration of augmented 
cytotoxic activity and担任angiogeniceffects following therapeutic vaccines 
containing helper activ叩nganalogue loaded dendritic cells and旬mor
antigen DNA. Koji Teramoto， Keiichi Kon臼ni，Takuya F可i旬， Yoshitomo 
Ozaki， Satoru Sawai， Noriaki Tezuk~， Shozo F可ino，Yasushi Itoh， 0回mu
Taguchi， ReりiKannagi， Kazumasa Ogasawara.，. Cancer Immunol 
Immunother.， 2006， inpress. 
2.0zaki Y.，et a1. Involvement of 90KIMac.2 binding protein in cancer 
metastases by increased cellular adhesiveness in lung cancer. 
Oncol Rep. 2004 Nov;12(5):1071.7. 
3.0zaki Y.，et al. Identification of antigenic epitopes recognized by 
Mac.2 binding protein.specific cytοtoxic T lymphocytes for use in 
cancer immunotherapy. 






2.E由加∞mentof DNA vaccine potency by co・adminis仕組onof mature dendritic cels pulsed 
wIth a Pan・MHCclass 1 peptide. K，句iTeramoto， Keiichi Kontani， Takuya Fujita， Yoshitomo 
Ozaki， Satoru Sawai， No司法iTezukl!， Shozo Fujino. 96th annual meeting， American 




4.cytochrome c由来 Thlペプチドをパルスした樹状細胞併用接種による腫揚抗原 DNA
ワクチン効果の増強。寺本晃治、紺谷桂一、藤田琢也、尾崎良智、津井聡、圭窒旦盟、
藤野昇三、小笠原一誠。第64回日本癌学会総会、 2005年9月 14日....16日、札幌
( 3 )出版物なし 研究成果による工業所有権の出願なし
